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所属 人数 学年など 人数
文学部 21 １年生 　₃1
教育学部 　9 ２年生 　44
法学部 24 ３年生 　1₃
経済学部 1₅ ４年生 　　4
理学部 　₃ 大学院生 　　4
医学部 　0 社会人 　17






















































































































































































































































































































































定期的接触群（N＝73） 91.8（67） 　8.2（　₆） 4.62（0.63）


















チューティ都合群　　　　　　（N＝10） 40.0（　4） 60.0（　₆） 3.50（0.92）


































































９回以下群（N＝44） 84.1（37） 15.9（　7） 4.23（0.82）








満足率は２項目以上群の方が１項目群よりも有意に高かった（χ²（1）＝9.022,   p＜.01）。
　また，１項目群と２項目以上群の満足度得点の平均値と標準偏差も表６に併せて示した。満足度得点も，

















１項目群　　　（N＝38） 71.1（27） 28.9（11） 4.18（0.97）
２項目以上群（N＝61） 93.4（57） 　6.6（　4） 4.56（0.61）
表７　提供したチュータリングの項目数とチューターの満足感のより詳細な関係
チュータリングの項目数
１項目 ２項目 ３項目 ４項目
満足度
１点 　0 　0 0 0
２点 　2 　0 0 0
３点 　9 　₃ 1 0
４点 　7 17 2 0













日 本 語 研 修 生（N＝37） 83.8（31） 16.2（　₆） 4.41（0.75）
日韓予備教育学生（N＝19） 89.5（17） 10.5（　2） 4.53（0.68）



























９回以下群（N＝44） 84.1（37） 15.9（　7） 4.23（0.82）








満足率は２項目以上群の方が１項目群よりも有意に高かった（χ²（1）＝9.022,   p＜.01）。
　また，１項目群と２項目以上群の満足度得点の平均値と標準偏差も表６に併せて示した。満足度得点も，

















学　生（N＝88） 85.2（75） 14.8（13） 4.43（0.77）

















































































学　生（N＝88） 85.2（75） 14.8（13） 4.43（0.77）
































































































































































The Current Situation and the Issues 
Concerning Tutoring for International Students by WAWA Volunteer Tutors
−Based on the Results of the Questionnaire for Volunteer Tutors−
Mariko Uzuka, Yoko Hirota, Masumi Oka, Hiromi Fukada
Abstract
　Uzuka and Oka （2016） studied the result of the questionnaire for international students who had tutorials by 
International Student Support Volunteer Group, WAWA during the period from April 2007 to March 2015 and 
clariﬁed some issues such as the necessity of regular tutoring, demand to accommodate a wide variety of situations, 
enhancing the quality of volunteer tutors and so on.  Meanwhile, a questionnaire survey for volunteer tutors was also 
conducted.  In this paper, the authors examine the situation and the issues of tutoring for international students based 
on the results of this tutor survey.
　A total of 113 volunteer tutors （a response rate 77.9%） responded to the survey. Research has found that 
periodicity, frequency and the number of items covered by tutoring are the three factors that are related to tutor 
satisfaction.  Authors recognize statistical difﬁculties that there can be a mutual inﬂuence relationship among the 
three factors and the satisfaction of the tutors and the data used in this study are irregular repeated measurements. 
Based on these points of consideration, the results of this survey targeting tutors revealed that the satisfaction level of 
tutors who conducted periodic tutoring was signiﬁcantly higher than those who did not.  In addition, it was conﬁrmed 
that the degree of satisfaction of tutors with more frequent tutoring was signiﬁcantly higher than those with less 
frequent one and the satisfaction of tutors who accommodated more items was signiﬁcantly higher than those who 
did less. Therefore, the result shows that it is the most important tasks for WAWA staff and advising teachers to build 
a tutoring system that can conduct periodic tutoring which offer multiple services including various living support 
along with Japanese language learning support at least once a week for four months.
